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Traume eines Sandkorns
All

unser Tun

in

dieser Welt

hat weder Zweck noch Sinn.

Das zielstrebenste Schiff zerschellt
am Pels des Irrtums. Von beginn
an nicht mehr als ein ei'n'zges Korn
im Sandsturm, der sich Leben nennt.
Egal ob Liebe, Treundschaft, Zornalles verbrennt, alles verbrennt.

Alles Streben wird zu Staub,

Der Wandel wirds verschlingen.
Des Universums Onr ist taub,
egal wie schoen wir singen.

Rausche der Unendli'chkeit was 1st ein ein'zges Korn aus Sand?
Im

Am Horizont naht tins' re Zeit.
hat bestand,

Ni'chts

ni'chts

hat bestand.

Umsonst istjede Niederkunft.
Doch brullen wir rat aller Kraft,
mi't

allem Wahnsi'nn der Vernunft,

uns gegeb'nen Macht
dass wir kentern dunkle Ni'chts des Alls hinein:

und

aller

- im Wi'ssen,

ins

"Hier steh' ich mit

und werde
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all

di'ch

mei'nem Sein -

verandern!"

Dreams of a grain of sand
Everything we

do within

neither has an

end nor a purpose.

this

world

The most ambitious ship shatters
at the rock of error. Straight from the start

we're no more than a grain of sand
within a sandstorm, called our life.
Nothing matters, love, friendship, rage
everything burns, everything burns.

-

pursuine becomes dust.
Change will raven all of it.
The universes ear is deaf,
no matter how beautiful we sing.
All

Within the rush of

what

is

all infinity,

a single grain of sand?

Our time approaches at the horizon.
Noth ing sustains, nothing sustains.
Worthless

is

every single birth,

but we shout with
with

-

all

all

we've got,

the insanity of rationality

and all our given power
knowing that well overturn

-

darkness of outer space:
"Here stand with all am -

into the

I

I

and

I

will

change you!"
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